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Abstract —　The Japanese course of study that published in FY 2017 going to shift from content-
based to competence-based organization. In addition, it is increased contents of statistics in 
mathematics. Therefore, this paper proposes the lesson plan intended to develop the competence of 
statistical investigation that emphasizes verification. The method of research is lesson study of statistical 
investigation in the 7th grade that is ‘What shape of rectangle is beautiful?’ as a statistical problem. 
As a result, students who were the subject in the lesson were able to perform activity of leading to 
verification that is to compare the distribution of the histogram according to the original data with 
distribution of another histogram that changed by processing the data. These series of activities were led 
by a systematic question of the teacher. However, what competence the students are acquiring should be 
researched further.
Key words — statistical investigation, verification, informal inference, mathematical activity
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すでに，羽の長さが 5 cm，7 cm のデータ比較
による仮説を立説させている（はずである）に






























































































































図 1 から分布の傾向をよみ取ると，7 〜 8 
cm の階級が最頻値であり，ここを「美しい」
長方形とする仮説が立説できる。また，9 〜 10 
cm や，3 〜 4 cm，8 〜 9 cm も比較的度数が多
く，ここも「美しい」と認めることもできなく
はない。この仮説を，階級の幅を半分にしたヒ




図 1　 階級の幅 1 cm のヒストグラム 図 2 　階級の幅 0.5 cm のヒストグラム
48












処理（短辺：長辺 = 5：x ）し，ヒストグラム
に表すと図 3 となる。図 3 の分布は双峰性で，
















































図３　短辺 5 cm に対する長辺の比で表したデータによる
ヒストグラム
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プ）→ Measure the process（事象間のプロ
セスと関連性を踏まえた測定指標の決定）
→ Analyze the process（データに基づく事象間
の関連性の分析）→ Improve the process（予
測モデルにしたがった最適解の決定と問題の
改善）→ Control the process（分析結果に基づ
く意思決定と管理）のサイクル。PCPDとは，
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